




















　　The focus of this article was the evaluation or assessment of learning outcomes using 
rubrics, which was done at the higher education organizations in the United States. The 
main findings are: 1) Learning outcomes are assessed by multiple method using both quan-
titative and qualitative data; 2) Organizations and universities developed their own rubrics 
despite of actual usage; and 3) Rubrics are effective to evaluate learning outcomes gained by 
co-curricular and extracurricular. VALUE rubrics of AAC&U developed from hundred of 
collected rubrics from universities all over the U.S were introduced, and the tips for concrete 











The Method of Evaluating the Learning Outcome and the Use of Rubrics:










































































う観点から，2004年には「Learning Reconsidered」，2006年には「Learning Reconsidered 2」
を出版している。
　第 2は，Association of American Colleges and Universities（全米カレッジ・大学協会，以
下 AAC&U）である。AAC&Uは主に教養教育，一般教育の認証評価機関であり，2007年に発
表した「本質的な学習成果 Essential Learning Outcomes」は，日本の高等教育研究でも紹介
されている（川嶋 2008，福留 2009）。






　第 4は University of Washington（以下，UW）である。UWは州立大学トップ校で形成さ
れるパブリック・アイビーの一つに数えられ，学生数 47000人と北西部最大規模の大学である。
表 1　インタビュー対象概要
機関 主なインタビュイー 肩書き 時間（分）
ACPA Gregory Roberts,　Ed .S. Executive Director and Senior Operating Officer 120
AACU Ashley Finley,　Ph.D. Direc tor of Assessment and Research Office of 
Quality, Curriculum and Assessment National 
Evaluator, Bringing Theory to Practice
　70
TA&M Mellissa Shehane Student Development Specialist Ⅲ, Department of 
Student Activities Leadership & Service Center
180（60＊3）
UW Catharine Hoffman Beyer Research Scientist, Director, UW Study of 










































り等をより重視できる AAC&U の達成基準である civic engagement, diversity, open-
mindedness等の学習成果のルーブリックを開発した。












ACPA AACU TA&M UW

















Humanitarianism Personal and Social
Responsibility
Groups and Teams Quantitative
Reasoning


















　以下では，AAC&Uの開発したルーブリックを使った評価システム Valid Assessment of 
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